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　Sexual polymorphism, a main strategy to maintain 
genetic diversity within a species, has long been a major 
focus in biology. Notwithstanding, in plants, evolution of 
sexual systems and mechanisms underlying these transitions 
have been little unveiled. We have elucidated the molecular 
mechanism of sex determination in persimmons (Diospyros 
spp.), where the Y-encoded smRNA gene OGI can repress 
the female-determining gene MeGI, and also in kiwifruits 
(Actinidia spp.), where the Y-encoded two sex determinants, 
Shy Girl and Friendly Boy, control gynoecium and androe-
cium development, respectively. Although the molecular 
functions of these determinants are distinct, they have 
common evolutionary scenarios involving transitions of 
sexual systems. In persimmon, a recent genome triplication 
(hexaploidization) in cultivated persimmon (D. kaki) derived 
“flexible” sexuality via establishing epigenetic layers on the 
two sex determinants. On the other hand, an ancient 
Diospyros-specific paleo-genome duplication (paleo-tetra-
ploidization) enabled neofunctionalization in the proto-
MeGI, via positive selection, to establish a new function as 
a sex determinant. In kiwifruit, one of the two sex determi-
nants, Shy Girl, was derived from neofunctionalization via 
Actinidia-specific duplication event. These findings exem-
plify how plant-specific numerous duplication events can 
drive flexible genetic material whose variation can be 
selected for development of new sexual systems.
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から，MeGI 雌化を統御しており，雄個体では Y 染色体
上に存在する OGI がそれを分解することで雌化が抑制





明らかになっている．MeGI は class 1 KNOX ファミリー
遺伝子群，OVATE ファミリー遺伝子群など，サイトカイ
ニンシグナルや雌器官形成に関わる因子を直接的に正に制
















OGI/MeGI の発現解析および small-RNA 蓄積解析とそ
れに連動した DNA メチル化解析を行った．雌雄異花同
株品種群では OGI の明確な発現は見られなかったが，雄
花発生特異的に MeGI における small-RNA 蓄積と DNA
の高度メチル化，さらにそれらの結果として大きな発現
低下が確認された．さらに，DNA 脱メチル化剤処理実






















ノム解読を行った．高カバレッジな Pacific Bio シークエ
ンスデータのアセンブリより，マメガキゲノムの90% 以











Fig. 1  Sex determination model in persimmon（Diospyros spp.）
[cited from Akagi et al.（2014）Science. 346, 646-650]
Fig. 2  Epigenetic regulation of flexible sex determination in 






条件に含まれる10遺伝子のうちの 1 つが MeGI であっ




















で， 3 つの候補遺伝子を同定し，そのうち 2 つがマタタ
ビ属の広い種間で雄特異的に保存されるものであった．
これら 2 つのうち，雌器官特異的に発現する Type-C サ























ている Friendly Boy が，マタタビ属特異的に（proto）X 染
色体で失われることによって雌個体が成立する過程が明
らかになった20）．これらの性決定進化過程（Fig. 4 ）は1978
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Fig. 3  Nicotiana tabacum transformed with Shy Girl showed 
female-sterility [modified from Akagi et al.（2018）Plant 
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Fig. 4  Evolutionary model for establishment of “two sex determinants” in kiwifruit  
[cited from Akagi et al.（2019）Nature Plants. 5, 801-809.]
